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ﻟﻡ ﻴﻤﺭ ﺒﺎﻷﺩﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻋﺼﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﺤﺏ ﻓﻴﻪ ﻴﻨﺒﻭﻋﺎﹰ

ﻤﻥ ﻴﻨﺎﺒﻴﻌﻪ ﺒﺩﺀﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻲ ﺒﺼﻭﺭﻩ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ،ﻭﻟﻐﺘﻪ ﺍﻟﻤﺘﻔﻨﻨﺔ،
ﻭﺘﺸﺒﻴﻬﺎﺘﻪ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻜل ﻗﺼﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﺼﺎﺌﺩﻩ ﺘﻘﺭﻴﺒ ﹰﺎ ﺘﻔﺘﺘﺢ ﺒﺎﺴﻡ ﺤﺒﻴﺒﺔ
ﻴﺘﻐﻨﻰ ﺒﺎﺴﻤﻬﺎ ﺃﻭ ﻭﺼﻑ ﺩﻴﺎﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻟﻭﺩﺍﻋﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﻜﺎﺀ ﻟﻔﺭﺍﻗﻬﺎ.

)(١

ﻭﻗﺩ ﺍﻤﺘﺎﺯ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻲ ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺘﺤﺔ ﻋﻠﻰ

ﺜﻘﺎﻓﺎﺕ،ﻭﺃﻋﺭﺍﻕ ﻭﺃﺠﻨﺎﺱ ﻋﺩﺓ ،ﻭﺒﺠﻤﺎل ﺒﻴﺌﺘﻪ ﻤﺎﻭﻓﺭ ﺠﻭﹰﺍ ﻤﻥ ﺭﻏﺩ ﺍﻟﻌﻴﺵ
ﻟﻠﻤﺤﺒﻴﻥ ﺤﻴﻥ ﺃﺴﺒﻎ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻨﻌﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﻠﺤﻅﺎﺕ ﺍﻷُﻨﺱ ﻤﻊ ﺃﺤﺒﺘﻬﻡ،ﻭﺍﻟﻠﺫﺓ

ﺒﻘﺭﺒﻬﻡ ﻓﻘﺩ ﻋﺭﻑ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻴﻭﻥ ﺍﻟﺤﺏ ﻭﻋﺎﺸﻭﻩ ﺒﻭﺠﻭﻩ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ
ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ؛ ﻓﺘﺎﺭﺓ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﻠﻬﻭ ﻭﺍﻟﻌﺒﺙ،ﻭﺘﺎﺭﺓ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﻌﻔﺔ ﻓﻲ

ﺍﻟﺤﺏ) ،(٢ﺇﻻ ﺃﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺤﺎل ﻻﻴﻀﻡ ﺒﻴﻥ ﻁﻴﺎﺘﻪ ﺸﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﺒﻴﻥ ﻭﻟﺫﺓ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ
ﻓﺤﺴﺏ،ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺤﻤل ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺒﻪ ﺍﻵﺨﺭ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺒﺎﺴﺘﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﺼل،

ﻭﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺒﺭﺤﻴل ﺍﻷﺤﺒﺔ ،ﻭﺘﻔﺭﻕ ﺸﻤل ﺍﻟﻌﺸﺎﻕ ﻭﺴﻁﻭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﻓﻲ
ﻓﺸﺒﺢ ﺍﻟﻔﺭﺍﻕ ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﺤل ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻟﻬﻡ ﺤﻴﻨﺎﹰ ،ﻭﻤﺠﻬﻭﻟﺔ
ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰ ﺃﺨﺭﻯ؛ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺭﻑ ﺒﺭﻗﺔ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﻭﻋﺩﻡ

ﺍﻟﺘﺤﺭﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻤﺸﺎﻋﺭﻩ ﻋﻨﺩ ﻓﺭﺍﻕ ﺃﺤﺒﺘﻪ ﻋﻤﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻜﺎﺀ ﻭﺇﺭﺍﻗﺔ
ﺩﻤﻊ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻹﻅﻬﺎﺭ ﺘﺄﺜﺭﻩ ،ﻭﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺨﺒﺎﻴﺎ ﺭﻭﺤﻪ؛ﻓﻜﻤﺎ ﺃﻥ
ﺍﻟﻌﻴﻥ ﻻ ﺘﻜﺫﺏ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺩﻤﻭﻉ ﻻ ﺘﻨﺎﻓﻕ ﻓﺎﻟﺒﻜﺎﺀ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﺇﻨﺴﺎﻨﻲ ﺼﺎﺩﻕ ﻴﻠﺠﺄ

ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻟﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻭﻗﻭﺘـﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ

ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ

ﺘﺨﺘﻠﺞ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﺤﻴﺩﺍﹰ ﺒﻌﻴﺩﺍ ًﻋﻤﻥ ﺃﺤﺏ،ﻋﻨﺩﻫﺎ ﻴﺜﺒﺕ ﺍﻟﺒﻜﺎﺀ ﻭﺠﻭﺩﻩ
ﻜﻅﺎﻫﺭﺓ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻤﺜﻘﻠﺔ ﺒﺸﺤﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻭﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﻭﺍﻹﺤﺒﺎﻁ ﻟﻴﻌﻜﺱ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ
) (١ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻲ.١١٦/
) (٢ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻟﺤﺏ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﺩﻟﺱ.٢٩٣/
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ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﺤﺯﻴﻥ ،ﻭﻴﻤﻨﺢ ﻟﻐﺘﻪ ﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻤﺤﻭﻻ ﺇﻴﺎﻫﺎ ﺇﻟﻰ

ﺃﻗﺴﻰ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﻭﻗﻌﺎﹰ

ﻭﺘﺎﺜﻴﺭﺍﹰ(١).

ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﺴﻨﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺩﻤﻭﻉ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻤﺤﺏ ،ﻭﻨﺭﺼﺩ
ﺘﻭﺠﻬﻪ ﻨﺤﻭ ﺘﻭﻅﻴﻔﻬﺎ ﺘﻭﻅﻴﻔﺎﹰ ﻓﻨﻴﺎﹰ ﻭﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺎﹰ ﻓﻀﻼ ًﻋﻥ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺤﺏ ﻭﻋﺩﻫﺎ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻴﺼل ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺜﺎﺭﺓ

ﺍﻟﻌﻭﺍﻁﻑ،ﻭﺘﺤﻔﻴﺯﻫﺎ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻟﻔﻭﺯ ﺒﺎﺴﺘﻌﻁﺎﻑ ﺍﻟﻤﺤﺒﻭﺏ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل
ﺍﻟﺒﻭﺍﻋﺙ ﺍﻵﺘﻴﺔ:

 

ﻤﻥ ﺃﻭﻟﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺒﻜﺎﺀ ،ﻭﺃﺸﺩ ﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﺍﻤﻊ ﻭﺩﺍﻉ ﺍﻷﺤﺒﺔ

ﻓﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻭﺩﺍﻉ ﻤﻥ))ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺘﻀﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺯﻴﻤﺔ ﻜل
ﻤﺎﻀﻲ ﺍﻟﻌﺯﺍﺌﻡ ،ﻭﺘﺫﻫﺏ ﻗﻭﺓ ﻜل ﺫﻱ ﺒﺼﻴﺭﺓ ،ﻭﺘﺴﻜﺏ ﻋﻴﻥ ﻜل

ﺠﻤﻭﺩ(() ،(٢ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻌﺸﺎﻕ ﻤﻥ ﻴﺒﻜﻲ ﻟﺘـﻠﻤﺱ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﺃﻭ ﻋﻨﺩ ﻅﻬﻭﺭ

ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻡ ﻭﻤﻁﺎﻟﻌﺔ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ؛ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﻜﺜﺭﻫﻡ ﺤﺭﻗﺔ ﻭﻟﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺘﻔﻴﺽ
ﺩﻤـﻭﻋﻪ ﻋﻨﺩ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻔﺭﺍﻕ) ،(٣ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﺒﻥ ﺤﻤﺩﻴﺱ ﻴﺼﻭﺭ ﻤﻭﻗﻑ

ﻭﺩﺍﻉ ﺃﺤﺒﺘﻪ ﻤﻥ ﺒﺩﺍﻴﺘﻪ ﺒﻜل ﻤﺎ ﺍﺤﺘﻭﻯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤﺅﻟﻡ ﻤﻥ ﺘﻔﺎﺼﻴل

ﻭﺃﺤﺩﺍﺙ ﻜﺎﻥ ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﺩﻤـﻊ ﻓﻴﻪ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ،ﻭﻻﺯﻤﺔ ﻓﻧﯾﺔ
ﺣﺗﻰ ﻟم ﯾﺗﺑق َ ﻟﮫ ﻣن ذﻛرى أﺣﺑﺗﮫ إﻻ اﻟدﻣـوع ،وﻧﯾران اﻷﺿﻠﻊ ،ﻓﯾﻘول:
ﻭﻟﻤــﺎ ﺭﺃﺕ ﻁﹶﻴــﺭ ﺍﻟﻔــﺭﺍﻕ ﻨﹶﻭﺍﻋـــﺒﺎﹰ

ﻭﻗــﺩ ﻫــﻡ ﺒــﺎﻟﺘﻭﺩﻴﻊﹺ ﻜــلﱠ ﻤــﻭﺩﻉﹺ

ﺸﻜﺕ ﻤﺎ ﺸﻜﺎ ﺍﻟﻤﺤﺯﻭﻥ ﻤﻥ ﻋﺯﻤﺔ ﺍﻟﻨﻭﻯ

ﻓﺄﺒﻜﺕ ﻟﻬـﺎ ﻋﻴﻨـﻲ ﻏﹶـﺯﺍل ﻤـﺭﻭﻉﹺ

ﻭﻟـﻡ ﺃﺭ ﻓـﻲ ﺨــﺩ ﻴـﺯﺭﺭ ﻗﺒـﻠﻬــﺎ

ﻤﻥ ﺍﻟﻐﻴﺩ ﺸﻬﺒﺎﹰ ﻓـﻲ ﻏﻤﺎﻤـﺔ ﺒﺭﻗـﻊ

ﻭﻗﺩ ﺴﻔﺭﺕ ﻋـﻥ ﺼـﻔﺭﺓ ﻋﺒـﺭ ﺍﻷﺴـﻰ

ﻟﻌﻴﻨﻲ ﺒﻬﺎ ﻋﻥ ﻭﺠـﺩ ﻗﻠـﺏ ﻤﻔﺠـﻊ

ــﻬﺎ
ــﻭﻕ ﺘﺭﻴﺒـ
ــلَ ﺩﺭ ﺍﻟﻨﺤـﺭﹺ ﻓـ
ﻭﺍﻗﺒـ

ﻴﺼﺎﻓـﺤﻪ ﻤـﻥ ﺨــﺩﻫﺎ ﺩﺭ ﺃﺩﻤـﻊﹺ

) (١ﻴﻨﻅﺭ :ﺒﻭﺍﻋﺙ ﺍﻟﺒﻜﺎﺀ.١٣/
) (٢ﻁﻭﻕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻟﻔﺔ ﻭﺍﻵﻻﻑ.٨٧/
) (٣ﻴﻨﻅﺭ:ﻤﺩﺍﻤﻊ ﺍﻟﻌﺸﺎﻕ.١٤/
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ﻓﻴــﺎﺭﺏ ﺃﻥ ﺍﻟﺒــﻴﻥ ﺃﻀــﺤﺕﹾ ﺼــﺭﻭﻓﻪ

ﻋﻠﻲ ﻭﻤﺎ ﻟﻲ ﻤﻥ ﻤﻌﻴﻥ ﻓﻜـﻥ ﻤﻌـﻲ

ﻋﻠﻰ ﻗﹸــﺭﺏﹺ ﻋـﺫﺍﻟﻲ ﻭﺒــﻌﺩ ﺤﺒـﺎﺌﺒﻲ

) (١

ﻭﺃﻤﻭﺍﻩ ﺃﺠﻔﺎﻨﻲ ﻭﻨﻴـﺭﺍﻥﹺ ﺃﻀـﻠﻌﻲ.

ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻤﻭﻗﻑ ﻓﺭﺍﻕ ﺍﻷﺤـﺒﺔ ﻤﺸﺨﺼ ﹰﺎ ﺍﻟﺩﻤـﻊ ﻓﻴﻪ ﺒﺩﻭﺭ

ﺒﺎﺭﺯ ﻓﻬﻭ ﻟﻡ ﻴﻜﺘﻑ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﻤﺒﺘﻜﺭ ﻟﻠﺩﻤﻭﻉ ﺒﺎﻟﺸﻬﺏ ﻓﻲ ﻟﻤﻌﺎﻨﻬﺎ،
ﻭﻭﻫﺠﻬﺎ ﻭﺴﺭﻋﺘﻬﺎ ﻭﻗﺩ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻟﻤﻌﺎﻨﻬﺎ ﻏﻤﺎﻤﺔ ﺒﺭﻗﻊ ﺍﻟﻤﺤﺒﻭﺒﻪ ،ﻟﻜﻨﻪ ﺒﺭﻉ
ﺤﻴﻥ ﺃﻀﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻤـﻊ ﺴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﻓﻬﻭ ﺩﺭ ﺃﻗﺒل ﻤﻥ ﻋﻴﻨﻴﻬﺎ
ﻟﻴﺼﺎﻓﺢ ﺩﺭ ﻨﺤﺭﻫﺎ،ﻭﻴﻘﺎﺒل ﺩﻤـﻭﻋﻪ ﺍﻟﻤﺘﺩﻓﻘﺔ ﻜﺎﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﻫﻭ ﻭﺼﻑ ﻤﺅﺜﺭ
ﻭﻤﻌﺒﺭ ﻓﻲ ﺭﺴﻡ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺇﻴﺠﺎﺯﻩ،ﻓﺄﺜﺒﺕ ﺒﺫﻟﻙ ﺃﻥ
ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺈﺯﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﺎﻟﺸﺎﻋﺭ ﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻤﻔﺭﺩﺓ ﺍﻟﺩﻤـﻊ ﻟﻴﺱ
ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﻟﻔﻅﺔ ﻤﻌﺠﻤﻴﺔ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻓﺤﺴﺏ ،ﻟﻜﻨﻪ ﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ

ﺘﺭﺍﻜﻴﺏ ﻭﺼـﻭﺭ ﻭﻅﻔﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﻔﻅﺔ ﻓﺄﻜﺴﺒﺘﻬﺎ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺠﺩﻴﺩﺓ،

ﻭﺨﺭﺠﺕ ﺒﺼﻭﺭ ﻤﺒﺘﻜﺭﺓ ﻟﻁﻴﻔﺔ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﺘﻭﺍﻓﺭﺓ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻭﺫﻟﻙ ﻤﺎ
ﻴﺨﺭﺝ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺇﺫ ))ﻻ ﻭﺠﻭﺩ ﻟﻤﻀﻤﻭﻥ
ﻋﺎﻁﻔﻲ ﺃﻭ ﻓﻜﺭﻱ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻟﻐﺔ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻨﻪ،(٢)((..ﻭﺒﻠﻐﺔ ﻤﻔﻌﻤﺔ

ﺒﺎﻟﺤﺭﻜﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﻭﺒﺤﺯﻥ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻤﻔﺭﺩﺍﺘﻬﺎ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺎﺩ ﻤﻭﻗﻑ
ﻭﺩﺍﻉ ﺃﺤﺒﺘﻪ ﺒﻘﻭﻟﻪ:
ﻭﻟﻤـﺎ ﺍﻟﺘـَﻘﻴﻨﺎ ﻟـﻠﻭﺩﺍﻉﹺ ﻏــُﺩﻴﺔﹰ

ﻭﻗﺩ ﺨﹶﻔﻘﺕﹾ ﻓﻲ ﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻘﺼﺭﹺ ﺭﺍﻴـﺎﺕﹸ

ﻭﻗـﺭﺒﺕ ﺍﻟﺠﺭﺩ ﺍﻟﻌﺘﺎﻕﹸ ،ﻭﺼﻔﱢـﻘﺕ

ﻁﹸـﺒﻭلٌ ،ﻭﻻﺤـﺕ ﻟﻠﻔﺭﺍﻕ ﻋﻼﻤـﺎﺕﹸ

ﺒﻜﻴـﻨﺎ ﺩﻤـﺎﹰ؛ ﺤﺘﻰ ﻜﺄﻥ ﻋﻴــﻭﻨﻨﺎ

ﻟﺠﺭﻯ ﺍﻟﺩﻤـﻭﻉ ﺍﻟﺤﻤﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺠﹺﺭﺍﺤﺎﺕﹸ

ﻭﻜﻨﺎ ﻨﹸﺭﺠﻰ ﺍﻷَﻭﺏ ﺒﻌﺩ ﺜﻼﺜـﺔ

)(٣

ﺕ.
ﻑ ﻭﻗـﺩ ﻁﺎﻟـﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺯﻴﺎﺩﺍ ﹸ
ﻓﻜﻴ ﹶ

) (١ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﺒﻥ ﺤﻤﺩﻴﺱ.٢٨٥/
) (٢ﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ.٤٣/
) (٣ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺎﺩ،٤/ﻭﻴﻨﻅﺭ:ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﺒﻥ ﺨﻔﺎﺠﺔ.٣٨٦/
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)???????? ???? ( ?????????? ?????? ??? ?????? ??????? ????? ?????:


ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺃﺩﺭﻙ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﺒﻜﺎﺀ ﻭﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﺍﻟﺩﻤـﻊ ﻟﻪ

ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﺩﻤـﻊ ﻫﻭ ﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﻭﺠﺩﺍﻨﻴﺔ،ﻭﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺘﻭﺘﺭ ﻭﺍﻟﺤﺯﻥ،ﻓﺎﻟﻠﻘﺎﺀ ﺘﺤﻘﻕ ﻟﻠﻔﺭﺍﻕ ،ﻭﻗﺭﺏ ﺍﻟﺠﺭﺩ ﺤﻑﹼ ﺒﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﻭﺩﺍﻉ
ﻤﺎ ﺠﻌل ﺍﻟﻘـﻠﻭﺏ ﺘﺨﻔﻕ ﻜﺨﻔﻕ ﺍﻟﺭﺍﻴﺎﺕ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﻬـﺎ ﻭﺘﻭﺘﺭﻫﺎ

ﺼﺩﻯ ﺍﻟﻁﺒﻭل ﻋﻨﺩﺌﺫ ﺃﺜﺒﺕ ﺍﻟﺒـﻜﺎﺀ ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻪ ﻭﻟﺯﻭﻤﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ؛

ﻭﻤﻨﺴﺠﻤﹰﺎ ﻤﻌﻬﺎ ﺘﺤﻭل ﺍﻟﺩﻤـﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺍﻷﺤﻤﺭ ﻜﺄﻨﻪ ﻴﺴﻴل ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺡ ﻻ
ﻤﻥ ﻋﻴـﻭﻥ ،ﻓﺎﻷﺒﻴﺎﺕ ﺒﻤﺎ ﺘﺭﺴﻤﻪ ﻤﻥ ﺼﻭﺭﺓ ﺒﺼﺭﻴﺔ ﻭﺴﻤﻌﻴﺔ ﺠﺎﺀﺕ
ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺼﺎﺩﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺨﻭﺍﻟﺞ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﺍﻵﻤﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻭﺩﺍﻉ.

ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﺠﻌل ﺍﺤﻤﺭﺍﺭ ﺨﺩ ﻤﺤﺒﻭﺒﺘﻪ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺤﺭﺍﺭﺓ

ﺍﻟﺩﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﻨﻬﻤﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻭﺩﺍﻉ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﺴﻭﺩﺍﺩ ﺸﻌﺭ ﺼﺩﻏﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭﻩ،
ﻭﻫﻭ ﺒﻌﻨﺎﻴﺘﻪ ﺒﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﺼﻭﻴﺭﻩ ،ﻭﺩﻗﺔ ﺘﺸﺒﻴﻬﻪ ﻴﺒﺭﺯ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻠﻭﻥ
ﻓﻲ ﺇﺜﺭﺍﺀ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﻗﻴﻤﺘﻪ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻲ ﻤﻥ

ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ،ﻜﻤﺎ ﺍﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ ﻴﺠﻌل ﻤﻥ ﺼﻭﺭﺓ ﺩﻤـﻊ ﻤﺤﺒﻭﺒﺘ ﻪ
ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻭﺩﺍﻉ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﹰ ﻭﺘﺠﺴﻴﺩﺍﹰ ﻟﻌﺒﺭﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻀﺭﻤﺘﻬﺎ ﻨﺎﺭ ﺍﻟﻨﻭﻯ،ﻭﻴﺼﻤﺕ

ﻋﻥ ﻭﺼﻑ ﺩﻤﻭﻋﻪ ﺘﺎﺭﻜﺎﹰ ﻟﻨﺎ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﺨﻴﺎل ﻭﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﻟﻴﺒﻘﻰ ﺘﺴﺎﺅﻟﻨﺎ؛ﺇﻥ
ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻠﻙ ﺩﻤﻭﻉ ﻤﺤﺒﻭﺒﺘﻪ ﻓﻜﻴﻑ ﺤﺎل ﺩﻤﻭﻋﻪ ﻫﻭ ،ﻴﻘﻭل ﺍﺒﻥ ﺨﻔﺎﺠﺔ:
ﻭﺭﺏ ﻏﹸﺭﺓ ﻋﺒﺭﻯ ﻗـﺩ ﺸـﺭﻗﺕﹸ ﺒﻬـﺎ

ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻑ ﻟﻠﻨﹼـﻭﻯ ﺍﻀـﺭﻤﺘﻪ ﺤــﺭﻗﹶﺎ

ﺘﹶﺨﺎلُ ﻤﺎ ﺍﺤﻤﺭ ﻤﻥ ﺨــَﺩﻴﻪ ﻤﻠﺘﹶﻬﹺﺒـﺎﹰ

) (١

ﺒﻬﺎ،ﻭﻤﺎ ﺍﺴﻭﺩ ﻤﻥ ﺼﺩﻏﻴﻪ ﻤﺤﺘﺭﹺﻗﹶـﺎ

ﻭﻴﻁﺎﻟﻌﻨﺎ ﺍﻟﺭﺤﻴل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻀﻊ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻭﺠﻬﺎﹰ ﻟﻭﺠـﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺭﺓ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻑ ﻋﺎﺠﺯﺍﹰ ﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﻋﻥ ﺘﻐﻴﻴﺭﻫﺎ ﺒل ﺤﺘﻰ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻬﺎ ﻓﻴﺠﺩ
ﻅﻠﻡ ﺍﻟﻔﺭﺍﻕ ﻭﻤﺭﺍﺭﺘﻪ ﻁﺭﻴﻘﻪ ﺇﻟﻰ ﻗﻠﺒﻪ ﻤﻊ ﻴﺄﺱ ﻭﺤﺯﻥ ﺩﺍﺌﻤﻴﻥ ﻤﺒﻌﺜﻪ

ﺍﻟﻔﺭﺍﻕ؛ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻻﻴﺠﺩ ﺃﻤﺎﻤﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﺩﻤـﻭﻉ ﺍﻟﻤﻨﻬﻤﺭﺓ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ
ﺍﻟﻬﻡ ﻭﺍﻟﺤﺯﻥ ،ﻭﻴﺘﺠﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻗﻭل ﺍﺒﻥ ﺯﻴﺩﻭﻥ:
) (١ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﺒﻥ ﺨﻔﺎﺠﺔ،٣٧٥/ﻭﻴﻨﻅﺭ:ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﺒﻥ ﺤﻤﺩﻴﺱ.١٩٠/
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ـﺎ
ـﺎ ﺍﺒﺘﹶﻠﹼـﺕﹾ ﺠﻭﺍﻨﺤﻨـ
ـﺎ ﻓﻤـ
ﺒﻨـﺘﹸﻡ ﻭﺒﻨـ

ﺸﹶـﻭﻗﺎ ً ﺇﻟـﻴﻜﹸﻡ ﻭﻻ ﺠــﻔﺕﹾ ﻤﺂﻗــﻴﻨﺎ

ﻨﹶﻜــﺎﺩ ﺤــﻴﻥ ﺘﹸﻨــﺎﺠﹺﻴﻜﹸﻡ ﻀــﻤﺎﺌﺭﻨﺎ

) (١

ﻴﻘﻀﻲ ﻋـﻠﻴﻨﺎ ﺍﻷﺴـﻰ ﻟـَﻭﻻ ﺘﺄﺴﻴﻨﺎ

ﻭﻴﺤﻭل ﺤﺯﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻟﻔﺭﺍﻕ ﺍﻟﺤﺒﻴﺒﺔ،ﻭﺍﻟﻴﺄﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺇﻟﻰ

ﺃﻟﻡ ﺩﺍﺌﻡ ﻭﺇﺤﺴﺎﺱ ﺒﻨﺎﺭ ﺍﻟﺤﺏ ﻭﺍﻟﺸﻭﻕ ﺘﺘﺄﺠﺞ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻪ ﻟﺘﺤﺭﻕ ﻓﺅﺍﺩﻩ؛

ﻭﺘﺘﻌﺎﻅﻡ ﻤﻌﺎﻨﺎﺘﻪ ﺤﺩ ﺍﻟﺘﺒﺭﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ،ﻭﻤﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﺯﻥ ﺍﻟﻤﺘﺠﺩﺩ ﻓﻲ ﻜل
ﺤﻴﻥ ﻭﻟﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻨﻤﻁﺎﹰ ﺍﻨﻔﻌـﺎﻟﻴﹰﺎ ﺘﻬﺯﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﻭﺘﺅﺜﺭ ﻓﻴﻪ
ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﺍﻷﻗﻭﺍل

)(٢

ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸـﻌﺭ ﻭﻻ ﺯﺍل ﺍﻟﻨﺒﺽ ﺍﻟﻤﻭﺤﻲ ﻟﺤﻴﺎﺓ

ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﻟﻤﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ،ﻴﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻤﻜﻨﻭﻨﺎﺕ ﻨﻔﺴﻪ
ﻤﺴﺘﻌﻴﻨﺎﹰ ﺒﻜل ﻤﺎ ﻴﻭﺼل ﺇﺤﺴﺎﺴﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺩﻤـﻭﻉ ﺍﺒﻥ
ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺍﻟﺒﻁﻠﻴﻭﺴﻲ ﺘﺸﻜﻭ ﺍﻟﻔﺭﺍﻕ ﺘﺎﺭﺓ ،ﻭﺘﻌﻠﻥ ﻋﻥ ﻤﻜﻨﻭﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﻥ
ﺍﻟﻀﻌﻑ ﻟﺘﺴﺘﻌﻁﻑ ﺘﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻜﻤﺎ ﻋﻤﺩ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺇﻟﻰ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ

ﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻪ ﺇﺤﺴﺎﺱ ﺍﻟﻔﺭﺍﻕ ﻭﻟﻭﻋﺘﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻀﻔﻰ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺹ ﺒﻌﺩﹰﺍ ﺘﺄﺜﻴﺭﻴﺎﹰ ﺍﺸﺩ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ،ﻓﻴـﻘﻭل:
ﻤﺭﺕﹾ ﻤﺯﻥ ﻋﻴﻨﻴﻪ ﻏﹶﺩﺍﺓﹶ ﺘﹶﺤﻤﻠﻭﺍ

ﻋﻭﺍﺼﻑﹸ ﺭﻴﺢﹺ ﺍﻟﺸﱠﻭﻕ ﺤﺘﻰ ﺘﹶﺼﺒﺒﺎ

ﺩﻤﻭﻉ ﻫﺘﻜﻥ ﺍﻟﺴﺘﺭ ﻋﻥ ﻤﻀﻤﺭ ﺍﻟﺠﻭﻯ

ﻭﺃﺒﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺴـﺭ ﺍﻟﻬـﻭﻯ ﻤﺎ ﺘﹶﻐـﱠﻴﺒﺎ

ﺨﹶﻠﻴﻠﻰ ﻤﺎ ﻟِﻰ ﻜﻠﻤﺎ ﻻﺡ ﺒـﺎﺭﻕﹲ

ﺘﹶﺫﻜـﺭﺕﹸ ﺒﺭﻗﺎ ً ﺒﺎﻟﻌﻘﻴﻕ ﻭﺯﻴﻨـﺒﺎ

ﻤﺸﹸـﺭﺩﺍﹰ

ﻤﻌـﺫﱠﺒـﺎ

ﺃُﺅﻨﱢﺱ

ﺒﺎﻟﻨﱠﺎﺌﻴﻥ

ﻨﹶـﻭﻤﺎﹰ

ﻭﺃُﻁﻤـﻊ ﺒﺎﻟﺜﱠﺎﻭﻴﻥ ﻗﹸـﻠﺒﺎﹰ

ﻭﻤﻥ ﻟﻲ ﺒﺭﺩ ﺍﻟﺨلﱢ ﺇﺫ ﺠﺩﺕ ﺍﻟﻨﱠﻭﻯ

ﺒﻪ ﻭﺒﻭﺼلِ ﺍﻟﺤـﺒلِ ﺃﻥ ﻴـﺘﻘﻀﺒﺎ

ﺃﻓﻲ ﻜﹸلﱢ ﺤﻴﻥﹴ ﺃﻤﺘﺭﻯ ﻏﹶﺭﺏ ﻤﻘﻠﺔ

ﺃﺒـﻰ ﺍﻟﻭﺨﺩ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺘﹶـﺠﻭﺩ ﻓﺘﻐﺭﺒﺎ*

.................................

....................................

ﻭﻟﻭﻻ ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﺸﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺠﻭﺍﻨﺤﻲ

ﻷَﻤﺭﻉ

ﺨﺩﻱ

ﺒﺎﻟﺩﻤﻭﻉﹺ

) (٣

ﻭﺃﻋﺸﹶﺒﺎ.

) (١ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﺒﻥ ﺯﻴﺩﻭﻥ.٩/

) (٢ﻴﻨﻅﺭ:ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻠﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ،ﺃﻨﻤﺎﻁﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻭﺍﻷﺴﻁﻭﺭﻴﺔ.٨٨/
) (٣ﺸﻌﺭ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺍﻟﺒﻁﻠﻴﻭﺴﻲ*،٥٠-٤٩/ﺃﻤﺘﺭﻱ:ﺃﺴﺘﻨﺯل،ﻏﺭﺏ ﻤﻘﻠﺔ:ﺩﻤﻊ ﻤﺅﺨﺭﺓ
ﺍﻟﻌﻴﻥ،ﺍﻟﻭﺨﺩ :ﺍﻟﺴﻴﺭ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ،ﻓﺘﻐﺭﺒﺎ:ﺃﻱ ﺘﺘﻭﺭﻡ ﻤﻥ ﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﺒﻜﺎﺀ
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)???????? ???? ( ?????????? ?????? ??? ?????? ??????? ????? ?????:


ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺩﺍﻩ ﺍﻟﺩﻤﻊ ﻓﻲ ﺭﺴﻡ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﺯﻥ ﺍﻟﺘﻲ

ﻤﺜﻠﺕ ﺇﺤﺴﺎﺱ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺒﺎﻟﻀﻌﻑ ﻟﺭﺤﻴل ﺃﺤﺒﺘﻪ ﻋﻨﻪ ﻓﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺩﻤـﻭﻋﻪ
ﺍﻟﺘﻲ ﻫﺘﻜﺕ ﺴﺭﻫﻭﺍﻩ ،ﻭﺃﻓﺸﺕ ﻤﻀﻤﺭ ﺠﻭﺍﻩ ﻟﻴﺤﻤﻠﻬﺎ ﻤﺸﺎﻋﺭﻩ ﻭﻴﻜﺸﻑ
ﺒﻤﻘﺩﺭﺘﻪ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻐﻔل ﺇﺴﺒﺎﻍ ﺍﻟﺼﺒﻐﺔ

ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺒﻴﺭﻩ ﺒﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ
ﻓﺘﻌﺎﺒﻴﺭ)ﻤﺯﻥ ﻋﻴﻨﻴﻪ ،ﻭﻋﻭﺍﺼﻑ ﺭﻴﺢ ﺍﻟﺸﻭﻕ ،ﻭﺃﻤﺭﻉ ﺨﺩﻱ ﺒﺎﻟﺩﻤـﻭﻉ
ﻭﺍﻋﺸﺏ( ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺘﻘﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺘﺤﺭﻙ ﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻥ
ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺩﻤـﻭﻉ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻨﺤﺕ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺹ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﹰ

ﺃﻗﻭﻯ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻭﺃﺒﺭﺯﺕ ﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﺍﺘﻜﺎﺌﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﺭﺩﺓ
ﺍﻟﺩﻤـﻊ ﻭﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺼﻭﻴﺭ ﻤﻌﺎﻨﺎﺘﻪ.
ﻭﻏﺎﻟﺒﺎﹰ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺩﻤـﻊ ﻤﻤﺯﻭﺠﺎﹰ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺭﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ

ﺇﺤﺴﺎﺱ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺒﻌﺠﺯﻩ ﻋﻥ ﺍﻟﺼﺒﺭ ،ﻭﻨﺸﻌﺭ ﺒﺯﻓﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺸﻕ ﻭﺤﺭﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻭﺠﺩ ﻨﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺃﻋﻤـﺎﻕ ﻗﻠﺏ ﻤﻘﺴﻡ ﺒﻴﻥ ﻗﺴﻭﺓ ﻭﺩﺍﻉ ﺍﻟﺤﺒﻴﺏ،ﻭﻤﺭﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻋﻥ ﺘﺤﻤل ﻓﺭﺍﻗﻪ ﻓﻴﻌﻠﻥ ﺍﻟﺩﻤـﻊ ﺤﺎﻟﺔ ﻀﻌﻑ ﺤﺎﻀﺭﺓ ﻟﺤﺒﻴﺒﺔ
ﻏﺎﺌﺒﺔ ،ﻴﻘﻭل ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺤﺩﺍﺩ:

ﻴﺎ ﻏﺎﺌﺒـﺎﹰ،ﺨﹶﻁﺭﺍﺕﹸ ﺍﻟﻘﻠـﺏﹺ ﻤﺤﻀـﺭﻩ

ـﺩﺭﻩ
ـﺩﻙ ﺸـﻲﺀ ﻟﺴـﺕﹸ ﺍﻗـ
ﺍﻟﺼـﺒﺭ ﺒﻌـ

ــﻔﻁﺭﻩ
ـﻭﺍﻗﻲ ﺘﹸـ
ـﻲ ﻭﺃﺸـ
ﺘﹶﺭﻜ ـﺕﹶ ﻗﻠﺒـ

ﻭﺩﻤــﻊ ﻋﻴﻨــﻲ ﻭﺃﺤــﺩﺍﻗﻲ ﺘﹸﺤــﺩﺭﻩ

ﻟﻭ ﻜﻨﺕﹶ ﺘﹸﺒﺼﺭ ﻓـﻲ ﺘـﺩﻤﻴﺭ ﺤﺎﻟﺘﻨـﺎ

ﺃﺫﻥ ﻷﺸــﻔﻘﺕﹶ ﻤﻤــﺎ ﻜﻨــﺕﹶ ﺘﺒﺼــﺭﻩ

ﻓﺎﻟـﻌﻴﻥ ﺩﻭﻨـﻙ ﻻ ﺘﹶﺤﻠـﻰ ﺒﻠﺫﱠﺘــﻬﺎ

ﻭﺍﻟــﺩﻫﺭ ﺒﻌــﺩﻙ ﻻ ﻴﺼــﻔﹸﻭ ﺘﹶﻜــﺩﺭﻩ

ﺃﺨﻔﻲ ﺁﺸﺘﻴﺎﻗﻲ ﻭﻤﺎ ﺍﻁﻭﻴﻪ ﻤﻥ ﺃﺴـﻑ

ـﺭﻩ(١)
ﺘﹸﻅﻬـ

ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺭﻴـﺔ ﻭﺍﻷﻨﻔـﺎﺱ

ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺃﺘﺨﺫ ﻤﻥ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻨﺩﺍﺀ ﻟﻤﺤﺒﻭﺒﺘﻪ ﻤﻨﻔﺫﺍ ً
ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻤﺅﻟﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺭ ﺒﻬﺎ ،ﻭﻴﺠﺴﺩ ﺒﻤﻨﺎﻅﺭﺘﻪ ﻟـﻬﺎ
ﺼﺭﺍﻋﻪ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺴﺘﺴﻼﻡ ﻟﻠﻔﺭﺍﻕ ﻭﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﻤﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ
) (١ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺤﺩﺍﺩ.٢٠٩/
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ﻭﺍﻟﻭﺼل ﺒﺈﻁﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﺍﻟﻤﻤﺯﻭﺠﺔ ﺒﺎﺴﺘﻌﻁﺎﻑ ﺍﻟﻤﺤﺒﻭﺒﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل
ﻋﺭﺽ ﺤﺎﻟﻪ ،ﻭﻤﺎ ﺁل ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻴﺸﻪ ﻭﻗﺩ ﺤﻘﻕ ﺫﻟـﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻨﺎﻭﺏ

ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻟﻸﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻀﺎﺭﻋﺔ ﻓﻲ ﺘﺼﻭﻴﺭﻩ ﻟﻤﻌﺎﻨﺎﺘﻪ ﻤﻤﺎ ﻜﺸﻑ
ﻋﻥ ﺍﺤﺘﻭﺍﺀ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﺯﻥ ﻟﻪ ﻓﺘﺠﺎﻭﺯﺕ ﺃﻓﻌﺎﻟﻪ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻨﺤﻭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﻻﻟﺔ
ﺸﻌﺭﻴﺔ ﺘﻤﻨﺢ ﺍﻟﻨﺹ ﺭﻭﺡ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ

ﻟﻸﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻨﻲ ﺯﻭﺍل ﺍﻟﺤﺩﺙ ﻤﻊ ﻤﻀﻲ ﺍﻟﺯﻤﻥ؛ﺇﺫ))ﻟﻴﺱ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻫﻭ
ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻌل،ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﻗﺩ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺽ ﺘﻤﺎﻡ

ﺍﻟﺤﺩﺙ(( ).(١

ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺫﺭﻑ ﺍﻟﺩﻤـﻭﻉ ﺭﺍﺤﺘﻪ

ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ،ﻭﺘﺴﻜﻴﻨﹰﺎ ﻷﻟﻤﻪ ﻓﻬﻲ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺭﺩ ﻓﻌل ﺃﻭ ﺃﺜﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ

ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻴﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﻴﺘﻭﻗﻌﻬﺎ ﻭﻻﺴﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺫﺍﺘﻴﺔ).(٢ﻤﻥ ﻫﻨﺎ
ﻼ ﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﺘﺴﻜﻴﻥ ﺍﻵﻡ
ﻜﺎﻥ ﻟﺠﻭﺀ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺤﺩﺍﺩ ﻟﺫﺭﻑ ﺍﻟﺩﻤـﻭﻉ ﺃﻤ ﹰ

ﻫﻴﺠﺘﻬﺎ ﺍﻟﺫﻜﺭﻯ ،ﻓﻴﻘﻭل:
ﺃﻤﺎ ﺇﻨﻬـﺎ ﺍﻷﻋـﻼﻡ ﻤـﻥ ﻫﻀـﺒﺎﺘﻬﺎ

ﻓﻜﻴﻑﹶ ﺘﻜﻑ ﺍﻟﻌـﻴﻥ ﻋـﻥ ﻋﺒﺭﺍﺘﻬـﺎ؟

ﺫﹶﺭﺍﻨــﻲ ﻭﺍﺫﺭﺍﺀ ﺍﻟــﺩﻤﻭﻉﹺ ﻟﻌـــﻠﻪ

ﺫﻜﺭﺍﺘﻬـﺎ)(٣

ﻴﺴﻜﱢﻥ ﻤﺎ ﻗﺩ ﻫـﺎﺝ ﻤـﻥ

 

ﻓﺘﺤﺕ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻟﻠﺸﺎﻋﺭ ﻟﻠﺒﻜﺎﺀ ﻭﺴﻜﺏ ﺍﻟﺩﻤـﻭﻉ،ﻓﺎﻟﻴﺄﺱ ﻤﻥ

ﻭﺼل ﺍﻟﻤﺤﺒﻭﺒﺔ ﻭﺍﻟﺨﺸﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺩﻓﻌﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻴﺵ ﺒﻴﻥ
ﺃﻤل ﺭﺍﺤل ﻭﺃﻟﻡ ﻤﻘﻴﻡ ﻓﻐﺩﺍ ﺩﻤﻌﻪ ﻟﺴﺎﻥ ﺸﻜﻭﺍﻩ ،ﻭﻤﻌﻴﻨﻪ ﻓﻲ ﻭﺼﻑ ﻤﺎ
ﻴﻘﺎﺴﻴﻪ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺠﻔﻭﺓ ﻭﺍﻟﺼﺩﻭﺩ ﻋﻠﻪ ﻴﺠﺩ ﺍﻷﺫﻥ ﺍﻟﺼﺎﻏﻴﺔ،ﻭﺍﻟﻘﻠﺏ ﺍﻟﺭﺅﻭﻑ

) (١ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ.٤٦/
) (٢ﻴﻨﻅﺭ :ﺃﺴﺱ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻌﺎﻡ.١٤٥/
) (٣ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺤﺩﺍﺩ،١٦٢/ﻭﻴﻨﻅﺭ:ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﺒﻥ ﺤﻤﺩﻴﺱ.٢٩٥ -٢٩٣/
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)???????? ???? ( ?????????? ?????? ??? ?????? ??????? ????? ?????:


ﺒﻌﺩﻤﺎ ﻋﺎﻨﻰ ﻤﻥ ))ﺘﻭﺠـﻊ ﺍﻟﻜﺂﺒﺔ،ﻭﻗﻠـﻕ ﺍﻷﺸﻭﺍﻕ ﻭﻟﻭﻋﺔ ﺍﻟﻔـﺭﺍﻕ(()،(١
ﻓﻴﻐﺩﻭ ﺩﻤﻌﻪ ﺸﺎﻫﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺸﺩﺓ ﻭﺠﺩﻩ ﻭﺩﻟﻴﻼ ًﻟﻭﻓﺎﺌﻪ ،ﻴﻘﻭل ﺍﺒﻥ ﺯﻴﺩﻭﻥ:

ﺃﻻ ﻟﻴﺕﹶ ﺸﻌﺭﻱ ﻫلْ ﺃﺼـﺎﺩﻑﹸ ﺨﻠـﻭﺓﹰ

ﻟﺩﻴﻙ ﻓﺄﺸﻜﻭ ﺒﻌـﺽ ﻤـﺎ ﺃﻨـﺎ ﻭﺍﺠﹺـﺩ؟

ﺭﻋﻰ ﺍﷲُ ﻴﻭﻤﺎﹰ ﻓﻴﻪ ﺃﺸـﻜﻭ ﺼـﺒﺎﺒﺘﻲ

ﺸـﻭﺍﻫﺩ(٢)

ﻭﺃﺠﻔﺎﻥ ﻋﻴـﻨﻲ ﺒﺎﻟﺩﻤـﻭﻉﹺ

ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻋﻤﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺴﻬل ﻭﺃﻟﻔﺎﻅ ﺭﻗﻴﻘﺔ ﻭﺘﻜﺭﺍﺭ
ﻭﺍﻀﺢ ﻟﻠﻔﻅﺔ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﻟﻴﺤﻘﻕ ﺸﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻭﺴﺭﻋﺘﻪ ﻓﺒﺩﺃ ﺒـ )ﺃﻻ(
ﺍﻻﺴﺘﻔﺘﺎﺤﻴﺔ ﻤﺨﺭﺠﺎﹰ ﺇﻴﺎﻫﺎ ﻤﻥ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ ﺍﻟﻤﺄﻟﻭﻑ ﺇﻟﻰ ﻨﻁﺎﻕ
ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﻟﺘﻜﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻤـﻊ ﺴﺒﻴﻼﹰ ﻹﺜﺭﺍﺀ ﺘﻌﺒﻴﺭﻩ،ﻭﺘﺴﻡ ﻨﺼﻪ

ﺒﺎﻟﻌﻔﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ؛ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﻭﺠﻊ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻤﺤﺒﻭﺏ ﻤﻥ ﺩﻤـﻭﻋﻪ ﺠﺎﻋﻼ ًﻤﻥ ﺘﺒﺎﺩل ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺴﺒﻴﻼﹰ ﺇﻟﻰ ﺸﺩﺓ

ﻼ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻨﺎﺘﻪ ﺍﺫ ﻋﻭﻀﺎﹰ ﻋﻥ ﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﺩﻤﻊ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻜﻭﻨﻪ
ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻭﺩﻟﻴ ﹰ
ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻷﺒﺭﺍﺯ ﻟﻭﻋﺘﻪ ﺍﻟﻰ ﻤﺤﺒﻭﺒﻪ ﻭﺍﻟﺘﻘﺭﺏ ﺍﻟﻴﻪ ﺒﻬﺎ ﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ
ﻤﻥ ﺩﻤﻭﻋﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻠﻪ ﻴﻨﺎل ﺒﺫﻟﻙ ﺭﻀﺎﻩ ﻭﻴﺠﺩ ﺼﺩﻯ ﻟﺸﻜﻭﺍﻩ ،ﻴﻘﻭل ﺍﺒﻥ

ﺍﻟﺤﺩﺍﺩ:

ﻤﻥ ﻟﻲ ﺒـﺄﻥ ﺃﺸـﻜﹸﻭ ﺇﻟﻴـﻙ ﻤـﺩﺍﻤﻌﺎﹰ

ﺘﻬﻤﻲ ﻋﻠﻴﻙ ﻭﺃﻀـﻠﹸﻌﺎﹰ ﺒـﻙ ﺘﺤﺘـﺭﻕ؟

ﻓﹶﺘﹶـﺭﻕﱠ ﻟﻲ ﻴﺎ ﻤﻥ ﻏﹶﺩﺍ ﻗﻠـﺏ ﺍﺴـﻤﻪ

ﻴـﺭﻕ(٣).

ﻤﺘﹶﺼﺤﻔﺎﹰ ﻤﺎﻀـﺩﻩ ﻤﺎﻀـﻲ

ﻭﻴﻠﺠﺄ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﻅﻠﻡ ﻭﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ،ﻭﻗﺩ ﺴﻠﻁﺕ
ﻋﺎﻁﻔﺔ ﺍﻟﺤﺯﻥ ﺃﺴﻬﻤﺎﹰ ﻓﻲ ﺃﺠﺴﺎﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﻓﺄﺼﺎﺒﺕ ﺃﻜﺒﺎﺩﻫﻡ
،ﻭﻭﺠﻬﺘﻬﻡ ﻨﺤﻭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻨﻐﻡ ﺤﺯﻴﻥ ﻭﻴﺄﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﺼﺤﺒﺔ ﻟﻴﻜﻭﻥ

ﺍﻟﺩﻤـﻊ ﺍﻟﺭﻓﻴﻕ ﺍﻷﻗﺭﺏ،ﻴﻘﻭل ﺍﺒﻥ ﻤﺎﺭﺘﻴﻥ*:
ﻜﻴﻑ ﻟﻲ ﺒﻌـﺩﻜﻡ ﺒﻁﺒﻴـﺏ ﺍﻟﻬﺠـﻭﻉ

ﻭﺠﻔـــﻭﻨﻲ ﻤﻤﻠـــﻭﺀﺓ ﺒـــﺩﻤﻭﻋﻲ

ﻜـلﱡ ﺸـﻲﺀ ﻴﺌﺴﺕﹸ ﻤــﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻤـﺎ

ﺒﻨــﺘﻡ ﻏﻴــﺭ ﻋﺒﺭﺘــﻲ ﻭﻭﻟــﻭﻋﻲ

) (١ﺯﻫﺭ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭﺜﻤﺭ ﺍﻷﻟﺒﺎﺏ/ﺝ  /١ﺹ .١٠١
) (٢ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﺒﻥ ﺯﻴﺩﻭﻥ.٤٦/
) (٣ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺤﺩﺍﺩ،٢٣٩/ﻭﻴﻨﻅﺭ:ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺎﺩ٨/
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ﻭﻟﻜﹶﻡ ﻗـﺩ ﺸــﻜﹶﻭﺕﹸ ﻤﻤـﺎ ﺍﻻﻗــﻲ

ـﻤﻴﻊﹺ
ـﻜﻭ ﻟﻐﻴ ـﺭﹺ ﺴـ
ـﻲ ﺃﺸـ
ـﺭ ﺃﻨـ
ﻏﻴـ

) (١

ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻏﻠﺒﺔ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻹﻨﺸﺎﺌﻲ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ

ﻜﺴﺭ ﻁﻭﻕ ﺠﻤﻭﺩﻩ ﺒﺘﻜﺭﺍﺭﻩ ﻭﻜﺴﺭﻩ ﻟﻠﻘﺎﻓﻴﺔ؛ﻓﺘﻜﺭﺍﺭ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﺤﺯﻥ ﻭﺍﻟﺸﻜﻭﻯ
ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﺤﺯﻴﻥ ﻟﻠﺸﺎﻋﺭ ﺒل ﻏﺩﺍ ﺫﺍ ﻗﻴﻤﺔ
ﻓﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻭﻅﻑ ﻟﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ،ﻭﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﻭﻟﻴﻜﻭﻥ ﺃﺜﺭﻩ

ﺍﺒﻠﻎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻭﺍﺩﻋﻰ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺤﺭﻑ ﺍﻟﻌﻴﻥ
ﺍﻟﻤﻜﺴﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻀﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺹ ﻁﺎﺒﻌﹰﺎ ﻤﺄﺴﺎﻭﻴﺎﹰ.
ﻭﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﻤﻥ ﺜﻡ ﺤﺎﺠﺔ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻤﻠﺤﺔ ﺍﺭﺘﺒﻁﺕ ﺒﺎﻟﺩﻤـﻭﻉ ﻴﺨﻔﻑ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ
ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﺯﻨﻪ  ،ﻭﻴﺘﻘﺭﺏ ﺒﺩﻻﻟﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﺒﻪ ﻋﻠﻪ ﻴﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﻴﻑ ﻋﻨﻪ

ﻟﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺤﻀﺎﺭﻩ ﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﻬﻭﻯ ،ﻓﻘﺩ ﻗﻴل)):ﺇﻥ ﺃﻭل ﻋﻼﻤﺎﺕ
ﺍﻟﻬﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺫﻱ ﺍﻷﺩﺏ ﻨﺤﻭل ﺍﻟﺠﺴﻡ ،ﻭﻁﻭل ﺍﻟﺴﻘﻡ ،ﻭﺍﺼﻔﺭﺍﺭ

ﺍﻟﻠﻭﻥ ،(٢)((...ﻭﻗﺩ ﺃﻀﺎﻑ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺎﺩ ﺩﻟﻴﻼ ً ﺃﺸﺩ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ً ﺘﻤﺜل ﻓﻲ
ﺩﻤـﻭﻋﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﺒﻬﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﻁﺭ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﺤﻴﻥ ﻭﺼﻔﻬﺎ ﺒﺎﻟﻬﻁﻭل،ﻭﺍﻟﻬﻁل ﻫﻭ

ﺩﻭﺍﻡ ﺍﻟﺴﻴﻼﻥ ﻓﻲ ﺴﻜﻭﻥ)،(٣ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺘﹸﺴﺘﻜﻤل ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ،
ﻭﺘﻅﻬﺭ ﺒﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﺒﻘﻭﻟﻪ:
ﻤﻥ ﺸـﻙ ﺃﻨﹼـﻲ ﻫـﺎﺌﻡ ﺒـﻙ ﻤﻐـﺭﻡ

ﻓﻌﻠــﻰ ﻫــﻭﺍﻙ ﻟـــﻪ ﻋﻠﱠــﻰ ﺩﻻﺌــلُ

ﻟــﻭﻥ ﻜﹶﺴــﺘﻪ ﺼــﻔﺭﺓﹲ ،ﻭﻤــﺩﺍﻤﻊ

ﻫﻁﻠــﺕ ﺴﺤﺎﺌﺒﻬﺎ،ﻭﺠﺴــﻡ ﻨﺎﺤــلُ)(٤

ﺃﻤﺎ ﺍﺒﻥ ﺤﻤﺩﻴﺱ ﻓﻘﺩ ﺃﻭﻟﻊ ﺒﺈﻀﻔﺎﺀ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻤـﻊ ﻓﺠﻌﻠﻪ
ﺍﻟﻨﺎﻁﻕ ﺒﺸﻜﻭﺍﻩ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺼﻤﺕ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ،ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺤﻤﻠﻪ ﺩﻭﺭ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻤﺘﺠﺎﻭﺯﺍﹰ

) (١ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻓﻲ ﺤﻠﻰ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ:ﺝ /١ﺹ *.٢٤٨ﻫﻭ ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺭﺘﻴﻥ ﺍﺤﺩ
ﻗﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺎﺩ ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻭﺯﺭﻩ ﺍﻟﻅﺎﻓﺭ ﺒﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻭﻻﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﻁﺒﺔ.

) (٢ﺍﻟﻅﺭﻑ ﻭﺍﻟﻅﺭﻓﺎﺀ،٣٨/ﻭﻴﻨﻅﺭ:ﺍﻟﺤﺏ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ.٢٤/
) (٣ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ.٣٠٨/

) (٤ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺎﺩ،٢٣/ﻭﻴﻨﻅﺭ:ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺤﺩﺍﺩ.٢٢٢/
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ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻗﺘﺭﻥ ﺒﻬﺎ ﻓﺎﻀﻁﻠﻊ ﻓﻲ ﻨﺼﻪ ﺒﻤﻬﻤﺔ ﺍﻴﺼﺎﻟﻴﺔ ،

ﺒﻘـﻭﻟﻪ :

ـﺎﻥ ﺼــﻤﻭﺕﹸ
ﺍﻟ ـﺩﻤﻊ ﻴﻨﻁــﻕﹸ ﻭﺍﻟﻠﺴـ

ﻓﺎﻨﻅﺭ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺤﺭﻜـﺎﺕ ﻜﻴـﻑﹶ ﺘﻤـﻭﺕﹸ

ﻤﺎﺯﺍلَ ﻴﻅﻬﺭ ﻜـلﱠ ﻴـﻭﻡﹴ ﺒـﻲ ﻀـﻨﻰ

ﻓﻠﺫﺍﻙ ﻋـﻥ ﻋــﻴﻥﹺ ﺍﻟﺤﻤـﺎﻡ ﺨﻔﻴـﺕﹸ

ﺼﺏ ﻴﻁﺎﻟِـﺏ ﻓـﻲ ﺼـﺒﺎﺒﺔ ﻨﻔﺴـﻪ

) (١

ﺠﺴﺩﺍﹰ ﺒﻤﺩﻴﺔ ﺴﻘﹾﻤــﻪ ﻤــﻨﺤﻭﺕﹸ.

ﻨﺠﺩ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻴﺼﻑ ﺤﺎﻟﻪ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻏﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻴﻀﺎﺡ ،ﻓﻬﻭ ﻋﺎﺠﺯ ﻋﻥ
ﺍﻟﺤﺭﺍﻙ ﺒل ﺤﺘﻰ ﺍﺒﺴﻁ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺘﺼﻌﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺎﺩﺓ ﻻ
ﻴﻨﻔﻙ ﻴﺘﻜﻠﻡ ﻨﺠﺩﻩ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﺸﻕ ﺼﻤﻭﺕ ﻟﺫﺍ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﺩﻤـﻊ ﻤﻜﺎﻨﻪ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ
ﺤﺎﻟﺘﻪ ﻟﻴﺱ ﻫﺫﺍ ﻓﺤﺴﺏ ﺒل ﻨﺠﺩﻩ ﻴﺒﺎﻟﻎ ﻓﻲ ﻭﺼﻑ ﺤﺎﻟﺘﻪ  ،ﻓﻌـﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻻ

ﺘﺭﺍﻩ ﻷﻨﻪ ﻓﻲ ﻨﺤﻭل ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻭﻫﻭ ﻴﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﻤﻔﻘﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺸﻕ،
ﻭﻋﻥ ﺠﺴﺩﻩ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺤﺘﺘﻪ ﻤﺩﻴﺔ ﺍﻟﺴﻘﻡ ﻭﺍﻟﻤﺭﺽ ﻜل ﺫﻟﻙ ﻴﺸﻜﻭﻩ ﺩﻤﻌـﻪ ﻟﻴﺭﻗﻕ

ﻗﻠﺏ ﻤﺤﺒﻭﺒﻪ.

  

ﻤﺜل ﺍﻟﻔﺭﺍﻕ ﺘﺤﺩﻴﺎ ًﻟﻡ ﻴﻘﻭ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻪ ﻟﺭﻗﺔ

ﺇﺤﺴﺎﺴﻪ،ﻭﺭﻫﺎﻓﺔ ﺤﺴﻪ ﻟﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﻁﺎﻑ ﻤﻼﺫﻩ ﻤﻥ ﺃﻟﻤﻪ ،ﻭﺤﺎﻀﺭﺍﹰ ﻓﻲ

ﺘﻌﺒﻴﺭﻩ ﻋﻥ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺤﺏ ﺠﻠﺒﺕ ﻟـﻪ ﺍﻟﺸﻘﺎﺀ ﻜﻤﺎ ﺠﻌل ﺍﻟﺩﻤـﻊ ﺸﻔﻴﻌﺎﹰ ﻟﺩﻯ
ﻤﺤﺒﻭﺒﻪ،ﻭﺩﻟﻴﻼﹰﻋﻠﻰ ﺼﺩﻕ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺤﺏ،ﻭﻋﻼﻗﺔ ﻭﻓﺎﺀ ﻟﻡ ﻴﺤﺩ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﻠﺏ
ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻌﺎﺸﻕ،ﻭﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻅﻑ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻤـﻭﻉ
ﻟﺘﺭﻗﻴﻕ ﻓﺅﺍﺩ ﺤﺒﻴﺏ ﺠﻔﺎﻩ ﻭﺭﻭﻋﻪ ﺒﺘﻘﻠﺏ ﺤﺎﻟﻪ ﻗﻭل ﺍﺒﻥ ﺤﻤﺩﻴﺱ:
ﺒﻙ ﻴﺎ ﺼﺒﻭﺭ ﺍﻟﻘﻠـﺏﹺ ﻫـﺎﻡ ﺠﺯﻭﻋـﻪ

ـﻭﺍﻙ ﻴﺭﻭﻋ ـﻪ
ـﻥ ﻫـ
ـﻲﺀ ﻤـ
ﺃﻭﻜ ـلﱡ ﺸـ

ﻓﺈﺫﺍ ﻭﺼﻠﺕﹶ ﺨﺸـﻴﺕﹸ ﻤﻨـﻙ ﻗﻁﻴﻌـﺔﹰ

ﻓــﺎﻟﻌﻴﺵﹸ ﺃﻨــﺕﹶ ﻭﺼــﻭﻟﻪ ﻭﻗﻁﹸﻭﻋــﻪ

ﻻ ﺘﹶﺘﻬﹺﻤﻨــﻲ ﻓــﻲ ﺍﻟﻭﻓــﺎﺀ ﻓــﺈﻨﻨﻲ

ﻜﺘﻤــﺕﹸ ﺴــﺭﻙ ﻭﺍﻟــﺩﻤﻭﻉ ﺘﺫﻴﻌــﻪ

ﻨﻘل ﺍﻟﻬﻭﻯ ﻗﻠﺒﻲ ﺇﻟﻰ ﻋﻴﻨـﻲ ﺍﻟﺘـﻲ

ﻤﻨﻬــﺎ ﺘﻔﺠــﺭ ﺒﺎﻟﺒـــﻜﺎ ﻴﻨﹾﺒـــﻭﻋﻪ

ـﺭﻙ ﻤ ــُﻜﺭﻫﺎﹰ
ـﻲ ﻓﺄﺫﻋ ـﺕﹸ ﺴـ
ﺃﺒﻜﻴﺘﻨـ

) (١

ﻓﻌــﻼﻡ ﺘﹶﻌــﺫﻟﻨﻲ ﻭﺃﻨــﺕﹶ ﺘﺫﻴﻌــﻪ.

) (١ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﺒﻥ ﺤﻤﺩﻴﺱ.٩٣/
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ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻨﺹ ﺘﺤﻘﻕ ﻓﻲ ﻟﻔﻅﺔ )ﺃﻨﺕ( ﻭﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺸﻕ

ﻻ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﹰﺎ ﻋﻨﻪ ﻓﺈﺫﺍ
ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺜﻠﻬﺎ ﺩﻤـﻊ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻭﺒﻜﺎﺌﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﻌﻠﻪ ﻤﻌﺎﺩ ﹰ
ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻴﻭﻨﻪ ﻴﻨﺒﻭﻋﺎﹰ ﺘﻔﺠﺭ ﺒﺎﻟﺒﻜﺎﺀ ﻓﻠﻡ ﻴﻜﻥ ﺫﻟﻙ ﺇﻻ ﻟﻴﺴﺘﻌﻁﻑ ﺒﻬﺎ ﻤﺤﺒﻭﺒﻪ
ﺒﻌﺘﺎﺏ ﻭﻟﻭﻋﺔ ﻤﺴﺘﻌﻴﻨﹰﺎ ﺒﺎﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻭﻤﺎ ﻴﺅﺩﻴﻪ ﻤﻥ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺇﻴﺼﺎﻟﻴﻪ ﻟﻠﻤﻌﻨﻰ
ﻭﺍﺴﺘﺜﺎﺭﺘﻪ ﻟﻠﻤﺘﻠﻘﻲ.

ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻟﻼﺴﺘﻌﻁﺎﻑ ﺇﻨﻤﺎ ﺘﻐﺩﻭ ﺤﺎﺠﺔ ﻤﻠﺤﺔ ﺘﺯﺩﺍﺩ
ﺒﺎﺯﺩﻴﺎﺩ ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﻪ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﻨﺎﺠﻡ ﻤﻥ ﺸﻌﻭﺭﻩ ﺒﺎﻟﻀﻌﻑ ﻓﺎﻨﺒﺭﻯ ﻓﻲ

ﺘﺼﻭﻴﺭ ﻤﺸﺎﻋﺭﻩ ،ﻭﻭﺼﻑ ﺤﺎﻟﻪ ﻤﺴﺘﻌﻁﻔﺎﹰ ﺒﺎﻟﺒﻜﺎﺀ ﻤﺴﺘﺜﻴﺭﺍﹰ ﻤﺘﻠﻘﻴﻪ ﺒﺼﻴﻐﺔ
ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯﻱ ﻭﻤﺎ ﻴﻀﻔﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺹ ﻤﻥ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل  ،ﻴﻘﻭل
ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺤﺩﺍﺩ:
ﻓﻜــﻡ ﺃﺒﻜــﻲ ﻋﻠﻴــﻙ ﺩﻤــﺎﹰ

ﻭﻻ ﺘﹶــــــﺭﺜﻴﻥ ﻟﻠﺒــــــﺎﻜﻲ!

ﻓﻬــل ﺘﹶــﺩﺭﹺﻴﻥ ﻤــﺎ ﺘﹶﻘﻀــﻲ

) (٢

ﻋﻠــــﻰ ﻋﻴﻨﹶــــﻲ ﻋﻴﻨــــﺎﻙ؟

ﻭﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻤﺒﺩﻉ ﻫﻭ ﻤﻥ ﻴﺸﺭﻜﻨﺎ ﻓﻲ ﻤﺸﺎﻋﺭﻩ ﻭﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﺒﻌﺩ ﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ

ﻓﻨﻴﺎﹰ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺠﻌﻠﻨﺎ ﻨﺸﺎﻁﺭﻩ ﺇﺤﺴﺎﺴﻪ ﻭﻤﺩﺭﻜﺎﺘﻪ،ﻭﻨﻤﻨﺤﻪ ﺘﻌﺎﻁﻔﻨﺎ ﻭﻫﻭ
ﻴﺤﺎﻭﺭ ﻟﻴﻌﺭﺽ ﻤﻌﺎﻨﺎﺘﻪ ﻟﺠﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺒﻭﺏ  ،ﻴﻘﻭل ﺍﺒﻥ ﺯﻴﺩﻭﻥ:
ﺃﺃُﺠﻔﻰ ﺒﻼ ﺠﺭﻡ،ﻭﺃُﻗﺼـﻰ ﺒـﻼ ﺫﻨـﺏﹺ

ﺴﻭﻯ ﺃﻨﹼﻨﻲ ﻤﺤﺽ ﺍﻟﻬﻭﻯ ﺼﺎﺩﻕﹸ ﺍﻟﺤﺏﹺ؟

ﺃُﻏﺎﺩﻴﻙ ﺒﺎﻟﺸﻜﻭﻯ،ﻓﺄُﻀﺤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻠﻰ

ـﺄﻅﻔﹶﺭ ﺒﺎﻟﻌﺘ ـﺏﹺ
ـﻰ ﻓـ
ــﻭﻙ ﻟﻠﻌﺘﺒـ
ﻭﺃﺭﺠـ

ﻓﹶﺩﻴﺘﻙ ،ﻤﺎ ﻟﻠﻤﺎﺀ ﻋﺫﺒﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼـﺩﻯ

ﻭﺍﻥ ﺴﻤﺘﻨﻲ ﺨﺴـﻔﺎﹰ،ﻤﺤﻠﻙ ﻤـﻥ ﻗﻠﺒـﻲ

ﻭﻟﻭﻻﻙ ﻤﺎ ﻀـﺎﻗﺕ ﺤﺸـﺎﻱ ﺼـﺒﺎﺒﺔﹰ

ﺴﻜﺏﹺ(٣).

ﺠﻌﻠﺕﹸ ﻗﺭﺍﻫﺎ ﺍﻟﺩﻤﻊ ﺴﻜﺒﺎﹰ ﻋﻠﻰ

ﻨﻠﺤﻅ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺃﻓﺎﺩ ﻤﻥ ﺼﻴﻐﺔ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﻹﻗﺭﺍﺭ
ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﺸﺎﻋﺭﻩ،ﻭﺇﻴﺼﺎﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻵﺨـﺭ ﻓﺘﺴﺄﻟﻪ ﻫﻨﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﻤﻭﺠﻬﺎﹰ ﺇﻟﻰ
) (١ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﺒﻥ ﺤﻤﺩﻴﺱ.٢٩٢/
) (٢ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺤﺩﺍﺩ.٢٤١/
) (٣ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﺒﻥ ﺯﻴﺩﻭﻥ.٥٨/
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ﺍﻟﻐـﻴﺭ ﺃﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻓﻬﻭ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺇﻻ ﻤﻔﺘﺎﺤﺎ ًﻟﻜﻭﺍﻤﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺠﻭ

ﻭﺘﺴﺘﻌﻁﻑ ﻭﻗﺩ ﺒﺩﺃ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺒﺎﻻﻓﺼﺎﺡ ﻋﻨﻬﺎ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﻓﺸﻴﺌﺎﹰ ﺤﺘﻰ ﻭﺼل ﺫﺭﻭﺘﻪ
ﺤﻴﻥ ﺠﻌل ﻤﻥ ﺩﻤـﻌﻪ ﻗﺭﻯ ﻟﺼﺒﺎﺒﺘﻪ،ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﺒﻠﻎ ﺍﻻﺴﺘﻌﻁﺎﻑ ﺫﺭﻭﺘﻪ ﻓﻲ
ﺘﺸﺒﻴﻪ ﻟﻡ ﻨﺠﺩﻩ ﻋﻨﺩ ﻏﻴﺭﻩ.

ﻭﺘﻔﺭﺽ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﻁﺎﻑ ﻭﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺍﺴﺘﻌﻁﺎﻑ ﺍﻟﻤﺤﺏ ﻟﻤﺤﺒﻭﺒﻪ

ﺘﺭﻗﻴﻕ ﺍﻟﻘﻭل ،ﻭﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺫل ﻭﺒﺫل ﺍﻟﺤﺠﺔ،ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻭﻅﻔﻪ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻠﺒﺎﻨﺔ ﻓﻲ
ﻗﻭﻟﻪ:
ـﺩﻩ
ـﻲ ﺨـ
ـﻪ ﻓـ
ـﻨﺎﻥ ﻭﺭﺩ ﺠﻤﺎﻟـ
ﺴـ

ﻏــﺽ ﻭﻨــﺭﺠﺱ ﻤﻘﻠﺘﻴــﻪ ﺫﺍﺒــلُ

ﻜﺭﻤﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻭﺍﺤﻅﻲ ﺒـﺩﻤﻭﻋﻬﺎ

ﺫﻟـــﺎﹰ ﻭﻫــﻭ ﺍﻟﻌﺯﻴــﺯ ﺍﻟﺒﺎﺨـــلُ

ﻭﻜﺄﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺤﺔ ﻁﻴـﻰﺀ

) (١

ﻭﻜﺄﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﻓـﻲ ﺍﻟﺴـﻤﺎﺤﺔ ﻭﺍﺒـلُ.

ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺸـﺒﻴﻬﻴﺔ ﻫﻨﺎ ﻭﻅـﻔﺕ ﻹﺒﺭﺍﺯ ﺍﻟﻘـﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﻴﺔ

ﻟﻠﺩﻤـﻊ ،ﻓﺎﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻴﺠﻤﻊ ﺒﻴـﻥ)) ﺼﻔﺎﺕ ﺜﻼﺜـﺔ:ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐـﺔ ،ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ،
ﻭﺍﻹﻴﺠـﺎﺯ((

)(٢

ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘﺭﻴﺒﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩﻴﻥ ﺤﺘﻰ ﺘﺼﻴﺭ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ

ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ،ﻭﻫﻲ ﻫﻨﺎ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﺒﻐﺯﺍﺭﺓ ﺩﻤـﻭﻋﻪ ﻭﺒﻴﺎﻨﻬﺎ ﻋﻥ ﺤﺎﻟﺘﻪ،

ﻭﺇﻴﺠﺎﺯﻩ ﻟﻤﺭﺍﺩﻩ .

ﻭﻤﻥ ﺴﺒل ﺍﻻﺴﺘﻌﻁﺎﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺘﺨﺫﻫﺎ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺘﺭﻗﻴﻕ
ﺍﻟﻘﻭل ﻭﺇﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻊ ﻜﺎﻥ ﺘﺄﻜﻴﺩﻩ ﺘﺭﺨﻴﺹ ﺩﻤﻌـﻪ ﺍﻟﻐﺎﻟﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩﻡ
ﻭﺼﻔﻪ ﺒﺎﻟﻠﺅﻟﺅ ﻭﺍﻟﻌﻠﻕ ،ﻭﺘﻠﻙ ﺒﻼ ﺸﻙ ﺃﻟﺘﻔﺎﺘﺔ ﻟﻁﻴﻔﺔ ﺇﺫ ﺃﻥ ﺭﻗﺔ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ
ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻲ ،ﻭﻭﻟﻌﻪ ﺒﻤﻥ ﺃﺤﺏ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﺒﺘﺫﺍل ﺩﻤﻌـﻪ،ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺩﻤﻭﻉ ﺍﻟﻐﺎﻟﻴﺔ

ﻫﻲ ﺨﻴﺭ ﻤﺎ ﺘﺴﺘﻌﻁﻑ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺤﺒﻴﺒﺔ ،ﻴﻘﻭل ﺍﺒﻥ ﺨﻔﺎﺠﺔ:
ﻫﻨﹶﻴﺩ ﺃﻭﺠﻌﺕ ﻗﹶـﻠﺒﺎﹰ ﻗﺩ ﺃﻗﻤﺕ ﺒـﻪ

ﻤﺎ ﺒﺎلُ ﻁﹶﺭﻓﻲ ،ﻭﻤـﺎ ﻴـﺩﺭﻴﻙ،ﻴﺒﻜﻴﻙ*

) (١ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻠﺒﺎﻨﺔ.١١٣/
) (٢ﺍﻟﻤﺜل ﺍﻟﺴﺎﺌﺭ/ﺝ /٢ﺹ.١٢٣
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ﻓﺭﺏ ﻟﹸﺅﻟﺅِ ﺩﻤــﻊ ﻜﻨـﺕﹸ ﺃﺫﺨﹶـﺭﻩ

ﻋﻠﻘﺎﹰ ﺃُﻏﺎﻟﻲ ﺒـﻪ،ﺃﺭﺨﹶﺼﺘﻪ ﻓــﻴﻙ

) (١

ﻜﻤﺎ ﻭﻗﺩ ﺘﺩﻓﻊ ﻫﻴﻤﻨﺕ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺤﺯﻥ ﺒﺎﻟﺸﺎﻋﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺎﺩﺍﺓ ﺒﺎﻋﺙ

ﺃﻟﻤﻪ ﻟﻴﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻗﻠﺏ ﻤﺜﻘل ﺒﺸﻭﻕ ﺠﻌل ﻤﻥ ﻏﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻤﻊ ﻭﺤﺭﺍﺭﺘﻪ
ﻭﺼﺩﻕ ﺍﻨﺒﻌﺎﺜﻪ ﺴﺒﻴﻼ ﺇﻟﻰ ﺘﻤﻨﻲ ﺍﻟﺭﻀﻰ ﻭﺍﻟﻔﻭﺯ ﺒﺎﻟﻤﺭﺍﺩ ﺇﺫ ﻭﺠﺩ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺘﻨﻔﻴﺴﺎﹰ ﻭﺘﻌﺒﻴﺭﺍﹰ ﻋﻥ ﺤﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺴﺒﻴﻼ ً ﻹﻴﺼﺎل

ﺇﺤﺴﺎﺴﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻋﻠﻪ ﻴﻔﻭﺯ ﺒﺎﺴﺘﻌﻁﺎﻓﻪ،ﻴﻘﻭل ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ ﺃﺒﻥ ﻋﺒﺎﺩ:
ﺃﻏﺎﺌﺒﺔﹶ ﺍﻟﺸﱠـﺨﺹ ﻋـﻥ ﻨـﺎﻅﺭﻱ

ـﻤﻴﻡ ﺍﻟﻔـــﺅﺍﺩ
ـﻲ ﺼـ
ـﺭﺓ ً ﻓـ
ﻭﺤﺎﻀـ

ﻋﻠﻴﻙ ﺴــﻼﻡ ﺒﻘـﺩﺭ ﺍﻟﺸـﺠﻭﻥﹺ

ـﻬﺎﺩ
ـﺩﺭ ﺍﻟﺴـ
ـﺅﻭﻥﹺ ﻭﻗـ
ــﻊﹺ ﺍﻟﺸـ
ﻭﺩﻤـ

ﺘﻤﻠﻜــﺕ ﻤﻨــﻲ ﺼــﻌﺏ ﺍﻟﻤــﺭﺍﻡ

ـﺎﺩ
ـﻬلَ ﺍﻟﻘﻴــ
ـﺎﺩﻓﺕﹸ ﻭﺩﻯ ﺴــ
ﻭﺼــ

ﻤﺭﺍﺩﻯ ﻟﹸﻘﻴـﺎﻙ ﻓـﻲ ﻜـلّ ﺤـﻴﻥﹴ

) (٢

 

ﻓﻴﺎ ﻟﻴـﺕﹶ ﺃﻨﹼـﻰ ﺃُﻋﻁـﻰ ﻤـﺭﺍﺩﻯ.





) (١ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﺒﻥ ﺨﻔﺎﺠﺔ*.٣٧٥/ﻫﻨﻴﺩ:ﺘﺼﻐﻴﺭ ﻫﻨﺩ،ﻭﺍﻟﻌﻠﻕ :ﺍﻟﻨﻔﻴﺱ ﻤﻥ ﻜل ﺸﻲﺀ.
) (٢ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺎﺩ.٨/
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)???????? ???? ( ?????????? ?????? ??? ?????? ??????? ????? ?????:



 

 ﺇﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺇﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻴﺔ ﺍﻟﻀﻴﻘﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ
ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺤﺯﻴﻥ
ﻟﻬﺎ ،ﻴﻌﻴﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﺩﺍﻨﻪ ،ﻭﺜﺭﺍﺀ ﻋﺎﻟﻤﻪ
ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ،ﻭﺴﻌﺔ ﺨﻴﺎﻟﻪ ،ﻭﺭﻗﺔ ﻤﺸﺎﻋﺭﻩ.

 ﻷﻥ ﺍﻟﺩﻤﻭﻉ ﺃﺼﺩﻕ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺤﺏ ﻓﻘﺩ ﺍﺘﺴﻘﺕ ﻤﻊ
ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻌﺫﺒﺔ ﺍﻟﺭﻗﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻭﺍﻋﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺴﺩﺘﻬﺎ.
 ﺍﻅﻬﺭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﺸﻴﻭﻉ ﺍﻟﻜﺴﺭ ﻟﻠﻘﺎﻓﻴﺔ ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻜﺴﺎﺭ ﺭﻭﺡ
ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ،ﻭﺇﻅﻬﺎﺭﺍﹰ ﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺭﻴﻪ ﻗﺒل ،ﻭﻓﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ،ﻭﺒﻌﺩ
ﻓﺭﺍﻕ ﺃﺤﺒﺘﻪ.
 ﺒﺭﺯ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﻠﻭﻥ ،ﻭﻋﺩﻡ ﺇﻏﻔﺎل ﺍﺜﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻻﻨﺩﻟﻴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺍﺴﺘﺤﻀﺭﻫﺎ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﺘﺼﻭﻴﺭ ﺩﻤﻭﻋﻪ،ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﻤﻁﺎﺭ ﻭﺍﻟﺭﻴﺢ
ﻭﺍﻟﺒﺭﻕ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﻀﺭﺓ ﻭﺍﻟﻭﺭﺩ ﺤﺎﻀﺭﺓ ﺒﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ

ﻭﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺤﺎل ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻫﻭﺍﺠﺱ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻭﺁﻻﻤﻪ.
 ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﺘﻤﻴﺯ ﺒﺘﺸﺨﻴﺼﻪ ﻟﻠﺩﻤﻊ ﻟﻴﻜﻭﻥ ﺤﺎﻀﺭﺍﹰ ﻭﺸﻔﻴﻌﺎﹰ ﻟﻪ
ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺤﺒﻭﺏ.

 ﻭﻻ ﻴﺨﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺃﻤﺭ ﺴﻬﻭﻟﺔ ﻭﻋﺫﻭﺒﺔ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ
ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻲ ﻓﻬﻭ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺘﺄﺜـﺭﻩ ﺒﺎﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻴﺔ
ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﺒﺎﻟﺭﻗﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻁﻔﺔ ﺍﻟﺠﻴﺎﺸﺔ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺃﺭﻕ
ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺩﻏﺩﻍ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻜﺎﻥ ﻭﺯﻤﺎﻥ ﺃﻻ
ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺤﺏ ﻭﺍﻟﻌﺸﻕ ،ﻭﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻤﻥ ﺘﺭﻗﻴﻕ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺃﻗﻭﻯ ﺍﻷﻗﻭﻴﺎﺀ
ﻓﻜﻴﻑ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻫﻭ ﺃﻨﺩﻟﺴﻲ ﺃﻭﻻﹰ ﻭﺸﺎﻋﺭ ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ؛ﻻﺒﺩ ﺃﻥ

ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺭﻗﺔ ﻭﺴﻼﺴﺔ ﺘﺩﺨل ﻗﻠﺏ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﺒﺘﺫﺍل ﺃﻭ
ﺇﺴﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺇﻴﺼﺎل ﻤﺸﺎﻋﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺴﻨﻴﻥ ﺍﻟﻁﻭﺍل
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ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺤﺒﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻷﺸﻌﺎﺭ ﺃﻡ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ

ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺍﻟﻤﺘﺫﻭﻕ ﻟﻺﺸﻌﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﻗﺔ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ.

 ﺇﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻲ ﻭﺍﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺩﻤـﻭﻋﻪ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻋﻨﺩ ﺒﻌﺩ ﺤﺒﻴﺒﺘﻪ ﻋﻨﻪ
ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﺘﺨﺫﺕ

ﻻ ﻭﺼﻭﺭﺍﹰ ﻓﺘﺎﺭﺓ ﺘﺄﺨﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻤﻭﻉ ﻤﺴﺎﺭ
ﺍﺸﻜﺎ ﹰ

ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﻭﺘﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻼﺴﺘﻌﻁﺎﻑ ﻫﺫﺍ ﻓﻀﻼﹰﻋﻥ ﺘﺩﻓﻘﻬﺎ ﻟﺤﻅﺔ ﻭﺩﺍﻉ

ﺍﻟﺤﺒﻴﺒﺔ ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﻜل ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﺭﺠل ﻋﺎﺩﺓ ﺃﻤﺎﻡ
ﺇﺤﺴﺎﺴﻪ ﺒﻔﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ) ﺍﻟﺤﺒﻴﺒﺔ(
ﺘﺤﺩﻴﺩﺍﹰ.
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)???????? ???? ( ?????????? ?????? ??? ?????? ??????? ????? ?????:



 

 .١ﺃﺴـﺱ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﺩ.ﺃﻨﻭﺭ ﺍﻟﺸﺭﻗﺎﻭﻱ ،ﺩ.ﻁﻠﻌﺕ ﻤﻨﺼﻭﺭ،

ﺩ.ﻓﺎﺭﻭﻕ ﺃﺒﻭ ﻋﻭﻑ،ﺩ.ﻋﺎﺩل ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻴﻥ ،ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻻﻨﺠﻠﻭ -ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ-

ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ١٩٧٨ﻡ.
 .٢ﺒﻭﺍﻋﺙ ﺍﻟﺒﻜﺎﺀ ﻭﺩﻻﻻﺘـﻪ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻗﺒل
ﺍﻹﺴﻼﻡ،ﺴﻤﻴﺭ ﺠﻌﻔﺭ ﺍﻟﺩﻭﺭﻱ -ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ -ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ –

ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻐﺩﺍﺩ ١٩٩٨ﻡ.
 .٣ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻠﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺃﻨﻤﺎﻁﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻭﺍﻷﺴﻁﻭﺭﻴﺔ ،ﺩ.ﻋﻠﻲ
ﺯﻴﻐﻭﺭ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻁﻠﻴﻌﺔ -ﺒﻴﺭﻭﺕ -ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ١٩٧٧ﻡ.

 .٤ﺍﻟﺤﺏ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺩﺒﻴﺔ ﺘﺄﺭﻴﺨﻴﺔ،ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
ﻟﻠﺒﺤﻭﺙ – ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ -ﺒﻴﺭﻭﺕ)ﺩ.ﺕ(.
 .٥ﺍﻟﺤﺏ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﺩﻟﺱ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺠﺫﻭﺭ ﻤﺸﺭﻗﻴﺔ،ﺠﻭﺩﺕ ﻤﺩﻟﺞ
،ﺩﺍﺭ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ -ﺒﻴﺭﻭﺕ -ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ١٩٨٥ﻡ.

 .٦ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ،ﺩ.ﻋﻠﻲ ﺠﺎﺒﺭ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﻱ،ﻤﻁﺒﻌﺔ
ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ – ﺒﻐﺩﺍﺩ -ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ١٩٨٤ﻡ.

 .٧ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺤﺩﺍﺩ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻲ)ﺕ ٤٨٠ﻫـ(،ﺠﻤﻌﻪ،ﻭﺤﻘﻘﻪ ﻭﺸﺭﺤﻪ ﻭﻗﺩﻡ
ﻟﻪ ،ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻴﻭﺴﻑ ﺍﻟﻁﻭﻴل،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ -ﺒﻴﺭﻭﺕ) -ﺩ.ﺕ(.
 .٨ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﺒﻥ ﺤﻤﺩﻴﺱ ،ﺘﻌﻠﻴﻕ،ﺩ.ﻴﻭﺴﻑ ﻋﻴﺩ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ-
ﺒﻴﺭﻭﺕ -ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ٢٠٠٥ﻡ.

 .٩ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﺒﻥ ﺨﻔﺎﺠﺔ،ﺸﺭﺡ ،ﺩﻜﺘﻭﺭ ﻴﻭﺴﻑ ﺸﻜﺭﻱ ﻓﺭﺤﺎﺕ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﻴل –
ﺒﻴﺭﻭﺕ) -ﺩ.ﺕ(.
 .١٠ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﺒﻥ ﺯﻴﺩﻭﻥ،ﺸﺭﺡ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ،ﻜﺭﻡ ﺍﻟﺒﺴﺘﺎﻨﻲ -ﺩﺍﺭ ﺼﺎﺩﺭ -ﺒﻴﺭﻭﺕ
– ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ٢٠٠٣ﻡ.
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 .١١ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻠﺒﺎﻨﺔ ﺍﻟﺩﺍﻨﻲ،ﺠﻤﻊ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ،ﺩ .ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺠﻴﺩ ﺍﻟﺴﻌﻴﺩ،ﺩﺍﺭ
ﺍﻟﺭﺁﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﻤﺎﻥ -ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ٢٠٠٨ﻡ.

 .١٢ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺎﺩ،ﺠﻤﻌﻪ ﻭﺤﻘﻘﻪ ،ﺩ.ﺤﺎﻤﺩ ﻋﺒﺩﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ،ﺩ.ﺍﺤﻤﺩ
ﺒﺩﻭﻱ ،ﺭﺍﺠﻌﻪ ،ﺩ.ﻁﻪ ﺤﺴﻴﻥ ،ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ،ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ
ﻭﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ – ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ٢٠٠٢-ﻡ.

 .١٣ﺯﻫﺭ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭﺜﻤﺭ ﺍﻷﻟﺒﺎﺏ ،ﺃﺒﻭ ﺇﺴﺤﺎﻕ ﺍﻟﺤﺼﺭﻱ ،ﺘﺤﻘﻴﻕ،ﻋﻠﻲ
ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺒﺎﻭﻱ -ﻤﻁﺒﻌﺔ ﻋﻴﺴﻰ ﺍﻟﺒﺎﺒﻲ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ -ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ١٩٥٣ﻡ.
 .١٤ﺸﻌﺭ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺍﻟﺒﻁﻠﻴﻭﺴﻲ ،ﺠﻤﻊ ﻭﺘﻭﺜﻴﻕ ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ،ﺩ.ﺭﺠﺏ ﻋﺒﺩ
ﺍﻟﺠﻭﺍﺩ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ،ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ – ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ -ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ٢٠٠٧ﻡ.

 .١٥ﻁﻭﻕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻟﻔﺔ ﻭﺍﻻﻵﻑ ،ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺃﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺍﺤﻤﺩ
ﺒﻥ ﺴﻌﻴﺩ ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ )ﺕ ٤٥٦ﻫـ(،ﻀﺒﻁﻪ ﻭﻭﻀﻊ ﺤﻭﺍﺸﻴﻪ ﻭﻗﺩﻡ

ﻟﻪ،ﺍﺤﻤﺩ ﺸﻤﺱ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ -ﺒﻴﺭﻭﺕ-ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ

ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ٢٠٠٨ﻡ.
 .١٦ﺍﻟﻅﺭﻑ ﻭﺍﻟﻅﺭﻓﺎﺀ ،ﺃﺒﻭﺍﻟﻁﻴﺏ ﻤﺤﻤﺩ ﺇﺴﺤﺎﻕ ﺒﻥ ﻴﺤﻴﻰ ﺍﻟﻭﺸﺎﺀ )ﺕ
٣٢٥ﻫـ( ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ -ﺒﻴﺭﻭﺕ -ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ١٩٧٧-ﻡ.

 .١٧ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ،ﺃﺒﻲ ﻫﻼل ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ،ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺩﺍﺭ ﺍﻵﻓﺎﻕ
ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ – ﺒﻴﺭﻭﺕ – ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ١٩٧٣ﻡ.
 .١٨ﺍﻟﻤﺜل ﺍﻟﺴﺎﺌﺭ ﻓﻲ ﺃﺩﺏ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻭﺍﻟﺸﺎﻋﺭ:ﻀﻴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭ ،ﻗﺩﻤﻪ
ﻭﺤﻘﻘﻪ ﻭﻋﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ،ﺩ .ﺍﺤﻤﺩ ﺍﻟﺤﻭﻓﻲ ،ﻭﺩ .ﺒﺩﻭﻱ ﻁﺒﺎﻨﻪ ،ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻨﻬﻀﺔ
ﻤﺼﺭ -ﻭﻤﻁﺒﻌﺘﻬﺎ -ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ)ﺩ.ﺕ(
 .١٩ﻤﺩﺍﻤﻊ ﺍﻟﻌﺸﺎﻕ ،ﺯﻜﻲ ﻤﺒﺎﺭﻙ،ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ،ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ
ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ١٣٥٣ﻫـ.

 .٢٠ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻲ،ﺩ.ﻋﻠﻲ ﻫﺎﺸﻡ ،ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ -ﺒﻐﺩﺍﺩ
١٩٦٠ﻡ.
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)???????? ???? ( ?????????? ?????? ??? ?????? ??????? ????? ?????:


 .٢١ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻓﻲ ﺤﻠﻰ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ،ﺍﺒﻥ ﺴﻌﻴﺩ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻲ ،ﺤﻘﻘﻪ ﻭﻋﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ،
ﺩ.ﺸﻭﻗﻲ ﻀﻴﻑ -ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ -ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ -ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ١٩٩٣ﻡ.

 .٢٢ﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ،ﺩ.ﻋﻠﻭﻱ ﺍﻟﻬﺎﺸﻤﻲ،ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ
ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻴﺔ،ﻉ ) (٨٤ﺴﻨﺔ.١٩٨٩
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TEARS in the poetry of love in Andalusia
DR.BUShra A.ttiya
Instructor
BAGHDAD UNIVERSITY
College of Agriculture
 Abstract
 The research study concerns the tears in the poetry of love in
Andalusia has been prying analysis of poetic texts which
employed the poet of the word tears and on its behalf of crying
and sadness.
 Been searching employing these words in the pictures of
poetry that depended on tears to express their sense of the poet
lover and his emotional and stand on styles of expression that
emerged in this subject and the research found the most
important of the results of several
 Creativity of the poet in employing these words in the love
poetry to express his sincere and sense delicate rather than
parting loved and complaint abandoned and than beg the
beloved
 .Emerged as styles expression adopted by the poet to express
his psychological state the most important is question and
repetition and dialogue and diagnosis of tears
 .appearance rhyme broken in that notice which expressed the
loving tears of the poet
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